


































































































































positive controls、そして家族で genotype-nega ti ve 








d LQTS" (前記以外)の2群に分類 した。
遺伝子変異の検索では、まず末梢血内のリ ンパ 1
球から DNA を抽出し 、高解像度融解(High





























症状であった。QT延長の リスクと しては、 81名で









Drug-ilduced aLQTS S Non drue-induced 
(1l=117) aLQTS (0=71) 
Female gender 83 (71) 57 (80) 
Age (y<:3rs) 55土22 54=1ヲ
QTc offtrigger (ms) 451二39 455土3ヲ
Tme aLQTS 69 (59) 43 (61) 
じlln.1きkedLQTS 48 i 41) 28 ~39) 
QTc on triggel 585=85 601士76
Japanese:Cnucasian:Black 91 (i8):24 (20):2 (2) 56 (79): 15(21):0 
Sy弓llpromancホ 94 (80) 68 (96) 
i'vfutatio!l calTiers取 28 (24) 27 (38) 
KCNOl 9 (32) 6l22) 
KC~恒三 13 (46) lづ(63)
SCN5A 3(11) 1(4) 
KCNE1;f，よ仁三一El 3 (11) 1(4) 
Double mlUatiols 。 ヱ(7)
表1: *P< 0.05 
2次性LQTS例でのQT時間
188名の 2次性 LQTSでの平均 QTc時間は
453:139 msで、 441名の genotype-negati veに比べて
有意に長かった(406:126ms， p<0.001).が、1938名の























































































































































































































B 1，nmasked LQTS 
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